







Studies of the Malodor around a Paper-mill (3) 
一一一 Calculationof the Ground-level Odorant Concentration 
by Means of the Di妊usionFormula Application 
Isamu SANO， Kimihiko OHY A， Akie TSURUIZUMI， 
Isamu TSUBOI and Tatsuki MA TSUMURA 
With two of the data presented in仕lepreceding report， we calculated the ground-
lev巴1odorant concentrations by employing a diffusion formula; the one (dated July 16， 
1985) relates to site D and the other (J anuary 22， 1986) to site A， the atmospheric 
stabilities judged being class A~B or B in the Pasquill-Gi妊ordsystem for site D and class 
C~D or D for site A. The odorants measured were hydrogen sulfide， methyl mercaptane， 
methyl sulfide and dimethyl disul白血;they were supposed to be discharged from five 
stacks of the mill. 
It has been found that the calculated concentration is distinctly different from the 
measured， the latter for site D being as large as 150 times or more the former and for site 
A， 4，000 times or more. 
To explain the discrepancy， we examined closely some draw-backs involved in the 
formula， and finally， we have come to the conclusion that odor escaping from chip-
digesting work-shops is the primary one and those from waste-water clarifiers and the 
like may join to it; the mixture thus produced will travel over the ground down-wind to 
form the ambient odor. 
Additional mention was made of the result of our calculation reckoning account of 






























拡散計算の対象資料は前報1)の表 5- 2 (昭60.





D に対しては階級をA~B とかB などと，又Aに対
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σ'y~X 及び σ.z-x 聞の線図(ノモグラム) *1から各安
定度階級毎に読み取るか或は計算式 σy(x)=α'yX s， 














??????????? ?? (3) 
によって算定する。但し
Qh = Vo • p • Cp .ムT
Qh・煙突排カゃスの放出熱量 (cal/s)
V。 煙突の排カ"ス量 (15'C，m'/s) 


















* 1 P-G線図のd'y及び σzの中，前者は平均化時間3分前後の測定値 C3分間に亙る程度の測定
の平均値)
* 2 例えば，安定度Bの場合には σ/0 ~l ， OOOm) 二 O.282X O. 914 ， σ/1 ， OOO~ ) = O.396xo.865及







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て数分前後と見られ， P-G線図の σy及び、 σzの平均






























* 4 平均化時間係数， Lowry係数などとも呼ばれる。
* 5 例えばHe算定値の不確定性〔文献2)参照〉












4.33 X 10-3 I 2.17 X 10-3 
630 X 10-3 I 3.15 X 10-3 
1. 60 X 10-3 I < 1. 8 X 10-4 
338 X 10-3 I < 3.98 X 10-4 
2.32 X 10→ I 5.10 X 10-3 
境 濃 度 (ppb) 
硫化 二硫化
メチル ジメチル
8.22 X 10-3 2.60 X 10-3 
1. 20 X 10-2 I 3.78 X 10-3 
2.85 X 10-4 I < 1.88 X 10-4 
5.97 X 10-4 I < 3.98 X 10-4 
4.hX10→ I 2.78 X 10-3 
7 B ~-一一ー-- ・F ト 宅ー・巴』ーーーーーーー ーー-.1---
4.20 X 10-3 I 9.22 X 10-4 I 7.56 X 10-4 I 5.04 X 10-4 B 
A~B 2.43X10→ I <1.2X10-3 I <1.2xlO-3 I <1.22xlO-3 
kK ~-. 
B3.1.X10→ I < 1.5. X 10-3 I < 1. 5. X 10-3 I < 1.5. X 10-3 
A~B l <2.95X10-4 <2.95X10-4 I 2.06 X 10-3 I 8.85X10-4 
5 B ~---ー一一一一ー」一一一一一一一一一一一一ーーーー」一一ーー
B I <5.0. X10→ I < 5.9. X 10-5 3.56 X 10-4 1. 53 X 10-4 
A~B I <0.0315 I <0.008. <0.015. <0.0076 合計 L ・________1_________________-1_・-----一一________1_______勾一
B <0.0171 <0.0061 <0.0152 <0.0064 
表4-2 地点、Aの環境濃度(計算値〉
環 境 濃 度 (ppb) 
(煙突〉安定度 硫化水素 メチル 硫化 二硫化メノレカフ。タン メチル ジメチル
C~D I 2.95 X 10-6 1. 30 X 10-6 8.03 X 10-7 3.13 X 10-7 















5.37 X 10-6 
D 
C~D 
2.85 X 10-10 I 1.24 X 10-10 
2.11XlO-3 I <2.48X10-4 
7.66X 10-11 I 2.98 X 10一日 I 5.L X10一10





5.78 X 10→ I <6. 67x10-5 
2.05 X 10-16 I 2.05 X 10-15 
1. 00X10-4 I <6.67X10-5 I <8.LX10-4 
2.05X10-15 I 4.10X10-16 I 4.72X10-15 
D 
C~D 
621 X 10-28 I 6.21 X 10-27 I 6.21 X 10-27 I 1.24 X 10-27 
9.98X10-6 I <4.63X10→ I < 4.63 X10-. I < 4.63 X 10-. 
1.43 X 10-26 
9.9. X 10-6 
kK i--I) 1.---5-.-1:訂正~;-r-<2:ふ iÕ:_-I;-Î 瓦ふ 1Õ~;3.-1ι:ぷ10二-1;-T--5-.し三idJ-
5 B ~--~ーで~.1 竺ふ一千ーや~~I_J
D I <1.27x10-36 I <1.27x10-36 2.5. X 10→6 I <1.27x10-36 I <6.40x10-36 
C ~ D I 2.11 X 10-3 I < 2.42 X 10-4 3.63 X 10-4 I < 2.42 X 10-4 I < 2.96 X 10-3 
合計 レー一一一一一一一一→一一ー 句ーー 一ー一一一一ー 一ー一←一一一ー ーー 一ー一一一
D 5.78 X 10-4 I <6.67 X 10-5 1.00X10-4 I <6.67X10-5 I <8.11XlO-4 
製紙工場周辺の臭気に関する調査研究 (3)一大気拡散式による環境濃度の計算 63 
表5 計算値(表4-1，2)と測定値(表1)の比較
計 算 値 (ppb) * 演目 定 {直 (ppb) 
地 点、
大安定気度 硫化水 メチルメ 硫化メ ニ硫化 総計 硫化水 メチルメ 硫化メ 二硫化 総計
0.032 0.009 0.016 0.008 0.065 0.7 l.7 6.5 0.6 9.5 
A~B 
(1) (0.28) (0.50) (0.25) (1) (2.4) (9.3) (0.86) 
D .ーーー・.ーー ー骨ー----- ーーーーーーーー --・ d幽--ーー ーー--ー.伊担ー --ーーー弔ーー ------_- ーーー・ーーーー ーー，骨四ーーー曲 ーーーーーーーー ーーー-----
0.017 0.006 0.015 0.006 0.044 l.7 6.5 0.6 
B 
(1) (0.35) (0.88) (0.35) (1) (5.7) (2l. 7) (2.0) 
0.002 0.00。 0.00。 0.00。 0.003 l.8 2.1 7.7 l.2 12.8 C~D 
(1) (l. 2) (4.3) (0.67) 
A ー，ーーーーーー ーー・ーーー骨骨 ーーーーー岨骨骨圃 ー---・---- 四ーーー・・ー ー・・・・ー働・ー ーーーーーーーー 明甲ーーーーー--骨ーーーーーーー
0.00。 0.00。 0.00。 0.00。 0.00。 2.1 7.7 l.2 
D (1) (l.s) (5.5) (0.86) 
*不等号省略
表6 蒸解室建屋周辺の臭気物質濃度 (ppb)
上 測定日 硫化水素 メチルメルカブタン 硫化メチル 二硫化ジメチノレ 合計
質 60. 4. 12 7 2 13 3 25 
紙 7. 9 9 1 3 。 13 
工 10. 7 8 1 3 2 14 
場 61. 1. 13 6 。 1 。 7 
平均 7.5 1 5 l 15 
ク 測定日 硫化水素 メチルメルカブタン 硫化メチノレ 二硫化ジメチル 合計
フ
フ 60. 5. 13 9 2 12 3 26 
ト 8. 20 9 3 11 5 28 
紙
工 11. 29 2 。 2 。 4 
場 61. 2. 18 8 。 。 2 10 











* 6 例えば，昭60.9 .13調査の際がその一例で〔詳しくは，春日井市:王子製紙春日井工場公害
防止状況総点検報告書，第14報〔昭61.11)， p.63~64及び表10 (p.82)を参照のこと)，調査
中の大気安定度は気象要素(表1)から勘案すると Pasquill-Gifford 方式の C~D或はD階
級(弱不安定~中立〉程度であったかと見られる。
* 7 600C前後(表2)
* 8 溶解度 0.3mg/1程度詳しくは， Y. G. Adewuyi， G.R. Carmichael : Env. Sci. Technol.， 20， 
(10)， 1， 017-1，022，1986を参照のこと
64 佐野 保・大矢公彦・鶴泉彰恵・坪井 勇・松村龍樹
表7 臭気物質の濃度測定成績 (ppb)一一3個所の比較
浪1 定 {固 所 硫化水素 メチルメノレカブタン 硫化メチル 二硫化ジメチル 合計
6.7 0.83 5.2 1.7 14.. 
建
(1) (0.12) (0.77 ) (0.25) 
屋 周 辺
6.3 0.83 5.2 1.7 
(1) (0.13) (0.83) (0.27 ) 
建 屋 内
38 548 1，544 379 2，509 
(1) (14. .) (40.6) (10.0) 
0.6. 0.18 0.32 0.046 1.2. 
(1) (0.26) (0.46) (0.067) 
工 場 外*
0.29 0.18 0.32 0.046 











































* 9 工場の中心及び敷地境界線から，それぞれ， 730m及び300mの地点。冬期には北北西~西北
西の風のため工場の風下になることが多い C*3参照〕。








発生源|大気l 環 境 濃 度 (ppb) 
硫化水素 メチノ
レ 硫化メチル |ニ硫化ジメチル l i口斗 計(煙突〉 安定度 メノレカブタン














粗度定数， 20 (cm) 
地表面
範囲 代表
草原 1 ~ 10 3 
農作地 10~ 30 10 
家屋・樹林 20~100 30 
100~400 100 













c:) A~B B 
X y lJ'y σz σy σz 
9B 918 183 215 130 180 86 
2K 773 88 185 100 160 75 
7B 425 93 125 70 100 49 
kK 423 23 125 70 100 49 








2.22 X 10-3 
3.27 X 10-3 
<2.66 X10-4 
l. 24 X 10-2 









2.84 X 10-2 
<3.7， xlO-4 
6.24 X 10-3 
5.56 x10-4 
5.10 X 10-3 
<3.7， X10-4 






9 .1B X 10-3 
l. 57 X 10-3 
2.0， X10-3 
<8.33 X 10-4 
l. 65 X 10-3 
<8.33x10-4 






A~B I <4.48XlO-4 
<l.2， X10-3 




1.33 X 10-3 
<0.0059 
0.0053 


















<0.052 B 0.0212 0.0070 
7.94 X 10-4 3.4X10-4 
0.0096 <0.081 0.0213 
0.0166 0.0069 
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(受理昭和63年 1月25日〉
* 1 F. Pasquil! (1974)が同じくイギリス気象局の F.B. Smithに従って Pasquil!-Gi妊ord線図
ののに対し補正を加えているが，これに基づいて所謂P-G-S線図が作られた。詳細につい
ては， 日本気象協会 昭和54年度環境庁委託，環境影響評価予測技術検討調査報告書(昭5.
3 )を参照のこと
